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ドソンの『クラリッサ』（Clarissa; or The History 





































Poste with a Packet of Madde Letters, 1602）やジェ
イムズ・ハウエルの『日用模範書簡集』（Epistolae 






レーヴの奥方』（La Princesse de Clèves, 1678）の
英訳（1679年），アフラ・ベインの『ある貴族と妹
との恋文』（Love -Letters between a Noble-Man 
and His Sister, 1684-87），チャールズ・ギルドンの
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のかもしれない」（George Saintsbury [ed.], 
Introduction to A Letter Book: Selected with an 
Introduction on the History and Art of Letter-
Writing [London: G. Bell & Sons, 1922], p. 97）
と述べている。ドロシーの手紙は，まさしくそう
した「優れた手紙」の１つであったと言うことが
できよう。Sara Crangle, “Epistolarity, Audience, 
Selfhood: The Letters of Dorothy Osborne to 

































ングは『トム・ジョーンズ』（The History of Tom 










な い 」（Henry Fielding, The History of Tom 
Jones, a Foundling, in The Complete Works of 
Henry Fielding, ed. William E. Henley, 16 vols. 









きく改変されている」（The Earl of Chesterfield 
to His Son [n.d.], in The Letters of Philip Dormer 
Stanhope, 4th Earl of Chesterfield, ed. Bonamy 
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も恥ずべき罪である」（Daniel Defoe, Serious 
ドロシー・オズボーンの手紙（Ⅳ・完）
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of the Angelic World by Daniel Defoe, in 
Romances and Narratives by Daniel Defoe, ed. 
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